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The aim of the present study was to grasp the current situation of university 
students' understanding about the bryophytes. The survey was conducted on 49 
students of National University "A", Faculty of Education.  The contents of the 
questionnaire were (1) ability to distinguish the bryophytes, (2) knowledge about 
bryophytes, and (3) attitudes toward the bryophytes and science classes, nature 
experiences. The results were as follows.  In the question (1), it was difficult to 
distinguish the bryophytes from the lichens or the algae. In the question (2), many 
students did not understand the classification and reproduction of the bryophytes.  
Factor analysis was conducted on the result of the question (3), and calculated 
Pearson’s correlation coefficient with the question (1) or (2).  As the results, weak 
correlations (.227, .235) were observed between the total score of question (1) and the 
factors "interests in the bryophytes" or "interests in science (biology)".  Weak 
correlation (.246) was also observed between "knowledge on reproduction of 
bryophytes" and "positive nature experiences". These results suggested that there 
are relevance between distinguishing or understanding and attitude of the 
bryophytes.  However, more detailed examination is required. 
 

















































































































表 1 質問紙の概要 


























































































の履修状況は，生物基礎が全体の約 73 %（49 名
中 36 名）であったのに対し，生物が全体の約 18 %
（49 名中 9 名）であった。 
問題（1）では，被子植物・シダ植物・菌類の
写真の中に紛れ込んだコケ植物の写真を判別する
際の正答率は，それぞれ 100 %，98 %，98 %であ
ったのに対し，地衣類・藻類の写真の中に紛れ込
んだコケ植物の写真では，正答率はそれぞれ 65 %，
76 %であり，やや低くなる傾向がみられた（表 2）。 
 
表 2 問題（1）の正答率 
被子植物 シダ植物 地衣類 菌類 藻類 
100 % 98 % 65 % 98 % 76 % 




















表 3 問題（2）の平均点・平均正答率 
 形態 生殖 分類 
平均点／満点 6.51 / 7 2.52 / 4 2.77 / 5 










平均点を表 5 に示す。 
 






表 4 因子分析の結果 
質問項目 因子 1 因子 2 因子 3 
9 コケ植物を育ててみたいと思う。 .952 -.082 .001 
10 コケ植物に興味がある。 .935 .067 -.142 
7 コケ植物を採取してみたいと思う。 .931 .015 -.083 
6 コケ植物を実際に見ることがある。 .920 -.008 .002 
14 実際に，コケ植物に触れることがある。 .819 .180 -.062 
22 ホームセンターや花屋などでコケ植物を見ることが好きである。 .741 .093 .074 
17 コケ植物を用いたインテリア等に興味がある。 .703 -.240 .233 
4 理科の授業が好きである。 -.175 1.017 -.133 
20 生物の授業が好きである。 .151 .714 -.035 
11 生物に興味がある。 .347 .642 -.095 
19 よく図鑑を使って調べる。 -.047 .565 .060 
13 観察することが好きである。 .189 .542 .273 
12 物事を観察する際は，細かいところまで見る。 .028 .518 .378 
5 公園や庭などで，種子植物の存在に気づく。 -.086 .499 .291 
21 土をいじって遊ぶことは楽しいと思う。 .053 -.124 .923 
18 土をいじって遊ぶことが好きだった。 .203 -.148 .882 
8 公園など，自然の中で遊ぶことが好きだった。 -.095 .233 .633 
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